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Survey of beetles in pine wilt-infested forests with double-faced screen traps 









Beetle communities were comparatively studied in Kamigamo Experimental Station of Kyoto University and in 
Mt.Tanakami. Shiga prefecture. Double-faced Screen traps developed to examine the population of ]apanese Pine 
Sawyer. Monochamus alternatus served for the survey of beetle community. Taking the situation of pine wilt in 
Kamigamo and Tanakami into consideration. population of M. alternatus was rather high. The traps adopted here 
were useful in estimating the direction where beetles come from. and in evaluation of the effects of attractant used 
for the trap on the beetles' diversity. which trapped. 






Annual loss of ]apanese red pine trees by pine wilt in 
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1997 年には同試験地の第 1~3 林班と 22 ， 23林班の
聞を走る尾根沿いの林道に合計7器 (Nos. 1 ~ 4， 6， 
8， 9)，また第18林班に 2基 (Nos.10， 11)の合計9
基のトラップを設置した.翌， 1998年には合計9器の






The height of traps setled at Kamigamo Experimental Station 
in 1998， and the tre species on which the traps were setled. 
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関2 上賀茂試験地における誘引トラップ設置個所と周辺の植生
Experimental sites where screen traps were settled and surrounding flora 
。で囲んだ数字はトラップの番号をあらわす.また小さい黒丸は生存アカマツ個体の位置を示す.






































Double -faced screen trap 








試験地では 6月の末から 9月初旬まで，翌 '98年の本調
査では 6月の末から 9月の中旬までの間トラップを設置
した.また，同じ時期に平行して行った田上山の調査で















Population changes in ]apanese pine sawyer， M. alternatus 
trapped in Mt. Tanakami， Shiga prefecture. Closed and open 
columns represent the number of ] apanese pine sawyer 
obtained at a side of the trap screen， which face to forest， and 







































































Population changes in ]apanese pine sawyer， Monochamus 
alternatus trapped in Kamigamo Experimental Station. Closed 
and open columns represent the number of ]apanese pine 
sawyer captured at a side of the trap screen， which face to 
forest， and that trapped at the other side of the screen， which 












































































































































(5. buprestoides L.) 
キイロコキクイムシ
(c. fulvus NIIJIMA ) 
クロダンダラカッコウムシ









(Euryommatus mariae RXffi) 
マツノマダラカミキリ





ニセマツノシラホシゾウムシ S.rufescens ROELOFS 




































Table 3 Number of species and total beetle population. 
and diversity indices evaluated for beetle species 
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が低い値を示す， Plot 4の林道側とPlot6， 9の林内側
については，飛来甲虫群集のなかで，優占種(ここでは
表4 上賀茂試験地の甲虫類多様度 (1998年度)
Table 4 Diversity indices evaluated for beetle species 
captured in Kamigamo Experimental Station. in 1998. 
P10t No. 
種 総個体数 多様度指数














































































































































8 FOR. RES.， KYOTO 742002 
表5 飛来甲虫類の種構成におよぼすトラップ面の方向性の影響
Table 5 Similarity indices evaluated for beetle guild captured at a side of the trap 
screen， which face to forest， and that trapped at the other side of the screen， 
which face to open area (Kamigamo Experimental Station， in198). 
トラップの
Plot No. 種数 両側共通種 プロット別総種数
(共通係数台)
林道側 22 17 
37 
林側 32 (0.46) 










林道側 39 20 
4 48 
林側 29 (0.42) 





林道側 33 21 
6 51 
林側 39 (0.41) 
林道側 14 9 
7 26 
林側 21 (0.35) 
林道側 32 22 
8 48 
林側 38 (0.46) 
林道側 30 17 
9 41 
林側 28 (0.42) 

































Table 6 Number of species and total beetle population， and 
diversity indices evaluated for beetle species captured in Mt. 
Tanakami， Shiga prefecture， in 1997， and 1998.Kamigamo 
Experimental Station， in 1997 
'97年度
Plot 誘因剤 種数 総個体数(N) 多様度指数β会
一一一一一一一一十一
有り 19 142 5.05 
無し 14 24 11.50 
有り 20 106 5.55 
2 


























有り 41 1221 2.96 
3 
無し 37 64 28.39 
有り 53 1490 3.59 
4 
無し 43 125 9.94 















The relationship between the population of each beetle species 
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表7 飛来甲虫類の種構成におよぼすトラップ面の方向性，および誘因剤の影響(田上山1997年)
Table 7 Similarity indices evaluated for beetle guild captured at a side of the trap screen， which face to 
forest， and that trapped at the other side of the screen， which face to open area (Mt. Tanakami， in197). 
トラップの
トラップの
Plot No. 誘引剤 種数 両側共通種
処理別 各処理共通種数 プロット別
処理
向き (共通係数合) 総種数 (共通係数) 総種数
山側 14 7 
有り (0.368) 19 
道側 1 2 8 
24 
山但，IJ 7 2 (0.320) 
無し (0.143) 14 
道側 9 
山側 1 3 6 
有り (0.300) 20 
道側 1 3 
2 
3 
山側 4 。 (0.136) 2 2 
無し (0.000) 5 
道側
山側 1 3 7 
有り (0.305) 20 
道側 1 4 
3 
8 
山側 5 3 (0.308) 
2 6 
無し (0.214) 14 
道側 1 2 
山慣IJ 2 2 1 4 
有り (0.500) 28 
4 道側 2 0 14 
山側 1 3 6 (0.400) 
35 
無し (0.286) 21 
道側 1 4 










o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
1997年の共通係数
f(x) = 8.074792E・1*x+1.188643E・1













o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
1997年の共通係数
f(x) = 7.458081 E・1*x+ 1.320812E-1 
R^2 = 7.156726E・1
図7 スクリーントラップの両側で捕獲された甲虫群集の類似係数の年度間での相関
Correlation between similarity indices evaluated for the data of '97 and that of '98. 
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表8 飛来甲虫類の種構成におよぼすトラップ面の方向性，および誘因剤の影響(田上山1998年)
Table 8 Similarity indices evaluated for beetle guild captured at a side of the trap screen. which face to 
forest. and that trapped at the other side of the screen. which face to open area (Mt. Tanakami. in 1998). 
誘号|剤 トラップの トラップの 処理別 各処理共通種 プロット
Plot No. 処理 向き
種数 両側共通種 総種数 (共通係数) 別総種数(共通係数*) 
道路側 45 23 
有り (0.39) 59 山側 37 14 66 
(0.21 ) 道路側 10 5 
無し (0.24) 21 山側 16 
道路側 31 16 
有り 41 




17 5 無し (0.16) 31 山側 19 
道路側 24 20 有り 42 
山側 38 (0.48) 22 
3 57 
道路側 22 9 (0.39) 
無し (0.24) 37 山側 24 
道路側 35 25 
有り (0.52) 48 山側 38 27 66 
4 
(0.41) 道路側 26 10 無し 45 















The relationship between cumulative trap area and cumulative 
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